On Two Pumice Fall Beds Discovered in the Daisen Lower Tephra Member by Okada, Shomei & Tanimoto, Shinichi
大山下部火山灰から新たに発見された2枚の降下軽石層について
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I  は  じ  め  に
大山火山を噴出源とするテフラは,“大山火山灰層"と一括され (赤木,1973),大山上部,
中部,下部,最下部火山灰の4部層に区分されている (山陰第四紀研究グループ,1969)。各
部層を構成する個々のテフラ層については,佐治ほか (1975),町田 。新井 (1979),岡田
(1983),荒川 (1984),津久井 (1984)などにより,その分布,層位,特性などが研究されて






















































層が2枚断続して介在する (第3図の5では省略 )。 段丘礫層をおおう “大山火山灰層"の基
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第10図 荒田軽石 1
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料中の強磁性鉱物はFe2 Ti04 20～30パー セント程度のチタノマグネタイトであることがわか
































































42 岡 田 昭 明・谷 本 慎 一
Abs,act
Tlle Daisen Tephra rormation is d?ided i?o four stratigraphc units,the UopeF,the Middlei the LOw_
er and the Lowermost Tephra Member.Recendァ,tttO pumite ral b ds was discoveredれhc Lo寸er
TeOhra Member between tho hottzons of he Ninatake pumice(DNP)and he Kisu意ュpunicc(K3) In
tlle present paper,these two pumice fa‖bedS aFe named as tlle Aratt pumice l(DAPl)and the AFata
pumice 2(DAP2)in attending OrdeF.BOth the DAPi and the DAP2 are narrowly distributed togctller
,lh he wdespreadiDNP a10ng thc direcio■of ESE from he Dai∝nV。lcano, Althoこgh thc DAPl,the
DAP,4nd the[)NP are cOmpOsed Of sirn■ar pualice grains,they are clearly distingiishable One anOther
by.the diffeFenCeS in their heavy mineral assmblage and thё hermOm gnetic prperties Of ferromagnetic
nineral& Tlle resRIItS Of he heaVァnineFal analysis and tlle thcrmomagnetic moastlrementt aISo re.
vealed that the K3 erupted iro“I the Sanbe v lcano has unique prOperies in lithOlogy agaiiSt to that of
the volcanic PrOducts fFO■l the Daisen volcano,
